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Studies on the Chemical Constituents in Lake Water. (I) 
On the Contents of Hydrogen sulfide and Other 
Constituents in Lake Harutori 
Nobuo Thimoda and Kozo Ishimaru 
Abstract 
The variation of the content of hydrogen sul五deand other constituents in lake water from 
February， 1964 to February， 1966 was studied. 
1t may be concluded from the results of this 8tudy that， 
1. The hydrogen sulfide content in the bottom water in lake Harutori became to be 433 mgje 
in November， 1965. The sulfate ion content in thi8 part decreased in this period and became 
14 mgje in November， 1965. In February， th巴 contentof hydrogen sul五d巴 inthe bottom water is 
355 mgje， that of sulfate ion is 5 mgje 
Perhaps， judging from the relation between the hydrogen sulfide contents and sulfate ion con-
tent in the bottom water in lake Harutori， the hydrogen sul五decontent in it dose not remarkably 
increase more than the present value. 
2. The increase of the calcium content in the water in lake Harutori depends on thc now of 
the fossil water from the Taih巴iyoCoal Mine into the lake 
3. As the salt content il1 the water in the underlayer of lake Harutori decrease at the rate of 
about 1 gje per year. 1t might be supposed that the chemical composition of w旦teril1 lake Harutori 
becomes to b巴 di任erentfrom its of the sea wat巴rdiluted by pure water in future. 
I.絡言
湖水の水質の長期的な変化を予想するのが目的である。
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図 4 春採湖水の pH，水温及び
化学成分





採水は B点のみでおこなった。測定は昭和 39年 2月 (H2S以外の成分)，昭和 40年 7月ラ










められる。 これら溶存イオンの比を表 1に示すc この原因については，太平洋炭鉱の鉱内湧
水2) の混入によると考えられる。 1936年以来はじまった拡内出水はずっとつづきラ 1954年 6
月から 8月にかけて 7.0m3/min以上におよぶ出水がおこったことが報告されている。 湧水の
表 1 1容存イオンの上ヒ
採水年月
乱19件 Ca何3) Cl-3) SU，j2) Ca/Mg CljMg SU4jMg 
(mgje) (m宮/&) (記/e) (mg/&) 
海 水1) 1301 410 19.45 2720 0.315 15.32 2.14 
昭和 35年 6月 680 360 14.10 1520 0.529 20.74 2.24 
昭和 35年 7月 670 380 11.90 1200 0.567 17.76 1.79 
昭和 35年 9刀 710 350 13.30 1360 0.493 18.73 1.94 
昭和39年 2Jl 760 532 10.80 33 0.700 14.21 0.0434 
昭和40年 7月 625 555 10.20 24 0.888 16.32 0.0352 
昭和40年 11月 608 566 10.10 14 0.931 16.61 0.0230 
昭和41年 2月 564 564 9.20 5 l.000 16.31 0.0089 
















硫化水素含有量の最高値(底層)の経年変化を図-5に示す。昭和40年 7月に 420mgj.e， 
周年11月に 433mgj.eとなり 433mgjれま昭和40年の最高値と考えられる。昭和41年の 2月
には 353mgj.eを示した。硫化水素含有量の増加傾向は鈍化していることが推定される。一方，
それに伴う硫酸イオンの底層における変化は昭和 37年の約 19から， 急速に減少し，昭和40


















l. 最底層水中の硫化水素含有量は前報の最高値， 昭和37年 10月の 307mg/sから増加






(昭和41年4月 日本化学会第 19年会講演) (昭和41年4月初日受理)
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